










Young Children's Use of Spatial Reference Frames in a Reconstruction Task: 
Effects of Cover and Movement Path
Xiaolin Zheng
Abstract: Humans typically use two kinds of spatial reference system to understand the 
world: the relative reference frame, and the absolute reference frame. In the current study, 
we used a reconstruction task (the animals-in-a-row task) to examine the development of the 
spatial reference system in children. Children aged 4–6 years participated in two experiments. 
Experiment 1 examined whether children utilize an absolute reference frame when the object 
was covered. Experiment 2 examined whether children utilized different reference frames when 
the movement path was changed. The results revealed that cover did not influence children’
s spatial reference frame method. In addition, children used absolute reference frames more 
effectively when they moved around the table, compared with when they moved between the 
tables. We discuss these findings in the context of previous research, and the development of 
the use of reference frames over time.






















































呼ぶ )。Haun, Rapold, Janzen, & Levinson (2011) は，







　これに対して，Abarbanell, Montana, & Li (2011) は，


















では絶対的反応が多く，鄭 ･ 杉村 (2013) では相対的















一方で，鄭 ･ 杉村 (2016) が，移動距離が参照枠の使
用に及ぼす影響を検討したところ，移動距離が短い場




と鄭 ･ 杉村 (2013) などの研究間の結果の違いを十分
に説明することはできない。そこで本研究では，呈示
物の遮蔽の影響 ( 実験１) と移動に伴う身体の回転方
法の影響 ( 実験２) について検討する。

















と小津 ･ 杉村 (2005) では，呈示物を撤去せず覆いで









































子18名，平均6歳1ヶ月 )，年中児49名 ( 男子26名，女









木製の動物の玩具 ( ライオン，熊，牛，象，各２個 ) で，
頭から尻尾までの長さが10.5cm，高さ7cm，厚さ1.8cm
であった。また，覆いとして，ダンボール製の白い箱

































































































位置その他の得点に関して，条件 ( 撤去，遮蔽 ) ×年









関して，条件 ( 撤去，遮蔽 ) ×年齢群 ( 年少，年中，年長 ) 
の２要因分散分析を実施した。その結果，完全相対
に関しては，年齢 (F(2,97)=8.14, p<.01) の主効果のみ
が有意であった。多重比較を行った結果，年少より年













































































































































　問題と目的で述べたように，鄭 ･ 杉村 (2016) は，



































































































た。しかし本研究では，鄭 ･ 杉村 (2013) と同様に，テー
ブル間の距離を4m に設定したため，距離が長過ぎて
再構成時に背後にある対象の存在が意識されにくかっ













































向で ( 内回転48% , 外回転29% )，完全絶対では有意差
が認められた ( 内回転4% , 外回転16% )。したがって，
移動方法は移動距離 ( 鄭 ･ 杉村 , 2016) と同様，参照
枠の使用に影響を与える要因の１つであることが明ら
かになった。位置絶対 ( 内回転12% , 外回転23% ) や














































(1996) の主張であろう。ただし，鈴木 (1996) の研究で
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